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Plagiarism detection occurs when the content of a text is copied without 
permission or citation. Nowadays, many text documents on the internet are easily 
copied and accessed. This study proposed improved methods to handle plagiarism. 
The proposed plagiarism detection methods are developed using graph-based 
representation and semantic role labeling which are improved using fuzzy logic 
technique and chi-squared automatic interaction detection. The graph-based method 
does not only represent the content of a text document as a graph, but also captures 
the underlying semantic meaning in terms of the relationships among its concepts. 
Semantic role labeling is superior in generating semantic arguments for each 
sentence. This semantic role labeling plays an important part in plagiarism detection 
as it segments the role of concepts in documents to labels which are compared and 
used to detect plagiarism. Scoring for each argument generated by the fuzzy logic 
method to select important arguments is also another feature of this study.  Chi-
squared Automatic Interaction Detection technique was applied to enforce the results 
obtained from the fuzzy logic and semantic role labeling by selecting important 
arguments from the sentences. It is concluded that not all arguments in the text are 
useful in the plagiarism detection process. Therefore, only the most important 
arguments were selected by the fuzzy logic and Chi-squared automatic interaction 
detection, and the results were used in the similarity calculation process. 
Experiments were tested on the PAN-PC-2009 for standard artificial simulation 
corpus and the Short Answers Questions (CS11) for human simulation corpus in 
plagiarism detection.  The proposed methods detected many types of plagiarisms, 
such as copy paste plagiarism, rewording or synonym replacement, changing of 
word structure in the sentences, modifying the sentence from passive voice to active 
voice and vice-versa. Results from the experiments using the proposed methods in 
comparison to other palagiarism detection techniques (Fuzzy Semantic-Based String 
Similarity and Longest Common Subsequence) achieved better performance in terms 





Pengesanan plagiat berlaku apabila kandungan dalam teks disalin tanpa 
kebenaran atau tidak diberi rujukan. Kini, kebanyakan dokumen teks di internet 
mudah disalin dan dicapai. Kajian ini mencadangkan kaedah diperbaiki untuk 
menangani masalah plagiat. Kaedah pengesanan plagiat yang dicadangkan 
dibangunkan dengan menggunakan perwakilan berasaskan graf dan pelabelan 
peranan semantik yang kemudiannya diperbaiki dengan teknik logik kabur dan Chi-
squared Automatic Interaction Detection. Kaedah berasaskan graf tidak mewakilkan 
kandungan dokumen teks secara graf sahaja, tetapi juga boleh mendapatkan makna 
semantik dari segi hubungan antara konsep-konsepnya. Pelabelan peranan semantik 
adalah sangat berkesan untuk menjana peranan-peranan semantik bagi setiap ayat. Ia 
memainkan peranan penting untuk mengesan plagiat dengan membahagikan 
peranan-peranan semantik bagi konsep-konsep dalam dokumen di mana plagiat dapat 
dikesan melalui perbandingan label. Penskoran setiap peranan semantik 
menggunakan kaedah logik kabur juga merupakan satu lagi ciri kajian ini bagi tujuan 
memilih peranan-peranan semantik yang penting. Teknik  Chi-squared Automatic 
Interaction Detection juga digunakan untuk memperbaiki keputusan yang diperolehi 
daripada logik kabur dan pelabelan peranan semantik untuk memilih peranan-
peranan semantik penting daripada ayat. Adalah didapati bahawa tidak semua 
peranan semantik dalam teks penting kepada proses pengesanan plagiat. Oleh itu, 
hanya peranan-peranan semantik yang penting sahaja dipilih oleh logik kabur dan 
Chi-squared Automatic Interaction Detection, di mana  keputusan yang diperolehi 
melaluinya digunakan bagi proses pengiraan persamaan. Eksperimen bagi kajian ini 
dijalankan menggunakan data dari PAN-PC-2009 untuk korpus simulasi tiruan dan 
juga data dari Short Answers Questions (CS11) untuk korpus simulasi manusia bagi 
pengesanan plagiat. Kaedah yang dicadangkan boleh mengesan pelbagai jenis 
plagiat, seperti salin dan tampal, penukaran perkataan atau penggantian sinonim, 
perubahan struktur perkataan dalam ayat, pengubahsuaian ayat dari ayat pasif kepada 
ayat aktif dan sebaliknya. Keputusan yang dicapai daripada ujikaji yang dijalankan 
menunjukkan teknik-teknik yang dicadangkan memberi prestasi yang lebih baik dari 
segi dapatan semula (93%), keperisian (90%) and ukuran-F(91%) berbanding dengan 
teknik-teknik lain dalam pengesanan plagiat seperti Fuzzy Semantic-Based String 
Similarity dan Longest Common Subsequence. 
 
 
 
